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Collection and Publication of Field Photographs by Using the Photo Database 
for Integrated Area Studies
Umekawa Michihisa* and Araki Shigeru**
The Photo Database for Integrated Area Studies (PDIAS) is a web-based system 
composed of a geo-referenced database and its interface for fi eld photographs taken 
by researchers in Asian and African area studies.  It works as a platform for collecting 
resources from researchers and providing them to PDIAS users.  The collected data 
now number more than 700 items, and the number of unique accesses through the 
Internet averages 19.97 per day over the most recent 180 days, which is twice as high 
as that of the fi rst 180 days.  PDIAS shows the maps of Asian and African regions on 
which clickable points linked to each fi eld photograph are plotted.  Users can view fi eld 
photographs with associated information by clicking points over several reference maps 
such as topography, land cover and population.  We are planning to provide an open 
source geo-referenced photograph viewer based on the PDIAS, which will help both 
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稿執筆時点では，標高図［Shuttle Radar Topography Mission 2006］，土壌図［United States 



















































































JavaScript，CSS（Cascading Style Sheets）によって記述され，動的に構成される部分では CGI
により生成される．CGIスクリプトは Perl［たとえばWall et al. 2002］により記述されてい
る．PDIASでは，独自に記述したプログラムの他，閲覧者によって入力された情報を CGIス
クリプトへの引数として適切に受け渡すために cgi-lib.pl［Brenner 1998］，検索キーワードと
































































写真表示窓では，CSSの機能により透明 GIF（Graphics Interchange Format）形式による画
像データをフィールド写真の上からかぶせることによって，いわば電子的なカバー加工を施し









GNU（GNU is Not UNIX）ソフトウェアにみられるようないわゆる「パブリックライセンス」














































































セス記録から，PDIAS公開開始日翌日の 2005年 10月 28日金曜日 0時から 2006年 4月 25
日火曜日 24時までの 180日間（期間 A），および 2007年 1月 1日月曜日 0時から 6月 29
日金曜日 24時までの 180日間（期間 B）の 2期間を抽出した．また PDIASの認知や広報の
状態の違いを考慮し，両期間それぞれにおいてアクセス全体と京都大学内からのみに限定し


























9.73から 19.97へ増加し，京都大学内からの値が 4.51から 2.54へと減少したことが挙げら
れる．その結果，データ参照数だけではなくユニークなアクセス数についても，実数および割
合の両方の点で京都大学内からのアクセスの率が低下したことになる．




D N Nk Nk/N（%） U Uk Uk/U（%） U/D Uk/D
A 180 26,459 14,700 55.56 1,751 811 46.32  9.73 4.51
B 180 18,948 9,959 52.56 3,595 457 12.71 19.97 2.54
注）項目 Aは，2005年 10月 28日から 2006年 4月 25日までの 180日間（期間 A）のアクセス記録，Bは 2007






































































質問 1 A 研究に携っている A 研究に携っている A 研究に携っている
質問 2 A 知っていた A 知っていた A 知っていた
質問 3 A ある A ある A ある
質問 4 C わからない A ある A ある
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